



Pa:rameter毘stimationfor Powe:r System Simu.lator 
Katsuhiro ICHIYANAGI and Hideo KOBA Y ASHI 
The optimal controls with thεE打 orof mesured parameter values are not s巴nsitive
enough. This paper presents a method to estimate the parameter values with accuracy for non 
line呂rsystem. The basic principle of the method is the algorithm that is based on weighted.least. 
squares estimation theory. The proposed method was us巴dto巴stimatethe parameters of the AC 
power system simulator. It is shown that the unknown parameters are estimated with accuracy 
within 30 iterations 
The method was modified to process the two or more kinds of transient phenomenon data 
















































































A : Pm二 0.049→0.308p.U 
B : Pm=0.049→0.222 p.u 
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出力 Hを 1~k の添字を付して表わすと， パラメータ推
定問題は，










I C(α， Xl) 1 
C=I I 
lc(α， X.) J 
である。したがって，パラメータ推定値を得るための漸
化式は， (付10)式に対応して次式となる。
αi+l =αi+L-1N (6) 
ここで
L= ff(芳):，再認)a，dt 











I j A CPm=O附 p.u→0.3附 U)
L B (Pm=0.049p.u→0.222p.U) 
I B (Pm=0.049p.u→0.222 P.U) 
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ス A~C と比較して J の値の増加もほとんとなくして
P.Eが可能であることがわかる。今回は，計算機の記憶
第 l表 ノミラメータ推定結果の比較
~ A B C ( A&B) 
α1 =ω。1M 195. 200 1 B1目 196. 196. 
α2= Pem 0.590 0.5日 0.542 0.5B3 0.558 
C正3=Dg/M 0.823 0.882 。目491 0.861 0.850 
」 0.367 0.243 0.0891 0.373 0.250 






























対象とする系が， (付 1)および(付 2)式で表わされる
ものとする。




ここで，x= [Xl X2 •.. XnJTは状態ヘクトノレ， α=[α1
α2 日向Fは未知パラメータベクトノレ，D=[Dl D，・
模擬送電装置のパラメータ←推定 5 




Jニ f(UT H川 Uァ一川 (付3) 
gを未知パラメータ αの初期推定値α。の近傍でテー
ラ級数に展開すると，


















Nニ ('f(与rR{Yr-Y(αo)} dt (付9) 











なお，ここで用いる P.E法は与えられる系が(付 1)， 
〔付 2)式であり，非線形の一般的な形で表わされるため，
(付11)，(付12)式中の
( Start ) 
J=J+ ('1r-'I吋)TR( '1， -以内)) 
Nニ制+('èJ y/Ðぽ)~， R ( Yr-y('時)) 















3{ f(α，JC， D)} 3α の計算フロー図を付2図に示す。なお偏
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